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I  want to present to you personally the results of the survey which the
Comnission ordered in the nine countries of the European .C-onmunity at,,the
end of last year"  And I  would like  to thank in particular'Mr"  Anthohy
'^,  I  .-  ,.  I
Dumdfit ; 'c}^airnan of :theJ0orisiiners Corisiiltdtive Committee, for  havirng dttended
this  press conference"
This is  the first  time that  such an international  ,sur:vey of  thes-e.-problens
haq,,beeq,copduqtgd1,,,,;Be{o1q,reply14g,to  yqur iquestio4s.,I woul{ rlike  to tell  yout
lg  a,f-ew wgrds,Ftld ryitfggt. going inte..tle  de-tails which you will  find  in  the
comprehensiye report ,a1d in  tbe.summ4{{ of I,th9 rpportt  r  .,.  i
''  . :  ;-  :  -'wlli  we have conriissioned this'survey; :  ,  '  '  , "'j  rdhat its  main.findings are; 
:
,  '  -  what conclusioris we derive from'it  for  our
'  ""  "'-.. ':'  activities  in'the  oonsrirner infcirmation:rahd  protection
sector  . 
.




in Apr'il L975 t.he Council adoBted inrthe forrtr of a iesolution our
programfie fdr::a .ccjnsumer prcitection''and'fnformeition  poficytr "
follows ,the five  basic rights ,of .the,Eurqpean
,.ti
In].S ,proSramme suns up as
cQnsumer'-
the right  to;protect.ion;Qf  health and safety,  i
tle  fiebt  !o,p.rotection of  economic igterests,  .
t[g  right ,of r,edress, -  :  .] .i.:., ,: ..:  i 
.
the ripht  to  information and eduqation,,
the ri"ght qf ,rep:iesentation"  .r : 
,
At the same time as this proglamne wa,s being drawn up, my c,ollaborators  : '
were at ny request^{faftiagtby,meanq.,9f  nu{nerous cgnsq}tations r*ith experts,
a survey based on'representative sarlples of 'th'e inhbbitahts of the nlne
Communilty oountries'which  deialt mainly with:
.  .-'.  ',:.";.  1  '
.-- conSumet. furchasing lghaqiour; why.do they, buy? What do they  r
.do if  thgy {re  misled 6r receive poor service? .  ,,1,,  a
-  their  awareness o'f beirrg well-infofmedior not aUout whatrthey  buy;
= thein attitude  t*  the various methods of inforrnation and advertfeing;
-' tUeir  attitu(le  to  conSumer organizations 
"oa.tqo*p,aratiye tegts;
-'' their  attitude  to the ItCommon Marketrt"-2-
After being submitted to the Steering Conmittee of the Oonsuners Consultative
Committee in April L9?5, where several supplementily suglgestions were added.,
the survey was conducted anong approximately  9r5OO persons in October and
November.
II  THE MAIN RESULTS
A survey of this type has two uses:
firstly,  the results show what the public -  or, to put it  nore correctly,
tha various types of gublic,- think of the situations they experience and
how individuals act i{s'ja nesulti' cornparisons between countries are extremely
useful in this sectorr,'8.$,  Aleitcomlia::isons  qf ,'sex, ,,4ggr,-:family  ormposition,
1evel of educatio4r. i.qccile, etb-.-
i,::':i:.  't '.'.1 *.,r::_i.i  ',,",..-'..,  r..-,.  I  ..,  -,rl i..  ::r , 
:
secondly, the computer analyses of all
-df 'hctw -Buo-IiC attrtudeS -foim; 'ifl'  6thei
f ornieB,;4t!:itudeq  ,.,and, 'gpi,nions "
A."iThe" 'baie restlts' 
t
1-  ::.. !  .ii:  i..j,:;,.  .,..;:irr.:: ...,.,!.,.1,. i
the results provido.'4, bet,treq understanding
words- what varidb"fds-pfay A-fofe."id
,  :  i,ia:  i  .,,,,'  ji-  -j  .f.
, *l,,pgis9ri;?+fyi de,qived
information which I
.,,f1om t-,his qomplehensive.  r'epoqt a centai.n:altolnt  ro$
would like to pass on to you
l.  .,The.,Iqqh ,_q{ lelo_rqqt,lg4  . . :  i
:Appr6ximltely'onu E,r.ropean consumer in  two considers hirnself 'suffiiidntly'wel1
'informed :  439d in'iespe-ct of large''p[rchases (furriiture,  househoid  equipment,
etc")  and, 5L% in  respeC'f ':'oii riornal i:ood'purchases (taten'heie  6y *ay Jf  'example).
This is  the firs!r,ga.p, that rnuq! be,,fi&},qds,:'&f,  lqast 'in certain  countries,  as
this  lack of infornation  is.felt  parttcqleqly.,in;Bqlgium,  and Italy,  whilst
this  is  not .so _aqch,:the.,oase..in  ,Ge-rlnaqy,-iaad,Denmqrk.,  _Genera11y, it  is  the
'y,q-\++ggs,!:pQx$onq  ,ighg:"Lqte ,leaqt likely  to ,claim'.tbat they are well-informed"
2"Ageleralcgitici-s_mof_qfteltising  '  )r:
only half  the public believes that  advertising $rcivideS consun.erS:,'witt  useful
inlgrqq*tqont A'lngqt eight pg,r6ons out of ,,qver.;4 ten bel*iqve thq!,ladvg,4tising
often rr4qkeE-pggple ,buy;p6odugLs fo:i which lhey..have no, peal need,,,er.ltllat 
.
advertising often misl-eads people about the quality  of products.  FinaL}y,
six pecipl.elouti ofi'1e;trconsi'dert;that'the  braiids"t'or wlrich'"there isr d'l.ot'of
advertising are dearer than those for  which there is  little  or no dd'vdrttsing"
Exarnination'of the' d'ist:iibution of replies  reveals that  the most unfavourable'
judgements about advertf'sing come from 'the younger, .m6re well-to-do  and, in
particular,  better  educated people. -i Thaf,:'is a iait"'  -rt  wilr  no doubt be
discussed but al}  the par'ties coii6:drned'-know ttr.at thiJ  is  nothing new even
though it  appears to be gaining'in  importance -  and not only in  the countries
ofthq'c'qry{+.}g11'x".:..']''.l','.-.l-...
3i;r '4::c'er"taln j:'c'ftti'cism of  ther main sourc'esilof information : :' 
'
-i':  :  :  ;:;: 
"'"' Television comes out rrell  as reg:ards consumef inf orrnation ,, 5A%-ef ,!,he,
persons ipterviewed replyifig that.it  is  a good source o! infornatio4r. no doubt
because/Ufre: 'exie]lent  though alt  foci rate'broad'casls  speci'alizing in 
'consumer
information and protectioii;i"'r'n'n  ladio  c.mes next (42%)'', f<iltowea by'the daily
newspqBgrF,,.;(,t&/e)t  a4d,;the r*e.ektrieqi.or,'Deriodica1,s  Of%).  i r  , ,.  .:.r ',i 
i
4Ef,q,"!go,.roi"61r1Q.,,v,ery,  igbqp.pus-try :- i!1.i:s,the Le;vel" o,f,.'educati;on"'v.h.ich  ,influences
critical  .,Jgd.g"rn.*.lt_:" .lq thlg  level  is  tending to riser, cr.itic,i."sm thre,at.ens to
become ritf6ljier  ?f'''liorl5reiautioiidt'are  taren"- 
i':
The Danistr, Germars and British  are' generally more posi:tiv" in  their  opinions
ohnrrf  the  nredia  than  the  tr"reneh- Bel oiens  nnd  Tf.alian.q--1-
4. Ignorance of  consumer organizatio_ns
Less than four persons out of ten in  luxembourg and the United Kingdon and }ess
than one in  ten in  ltaly  were able to mention the nane of a consumer orga-
nization.
The membership of these organizations is  very low -  approxima tdty ?% of  the
persons interviewed -  but an appreciabre propor:tion of the publie  (15% ttcertainlyrtand J2% ttperhairsrr) woura u" rlrring  to pay a fee of $ z a year (approximately Bf foO) to belong to  such an organtzation or subscriire to its
publications.  This indicates that  these organizations  have a potential-
clientele  to cultivate"  It  is  good for  them to know this"
The general effectiveness of these consuiler organizations  is  judged positively
enough in  the Netherlands, Denmark, Be16iurn, United Kingdom and Luxembourg.
But the public is  very sceptical about the influence they are able to  exert
on 8overl.lments" ft  is  not up to rne to  say whether the public is  right  or
wrong" The reply did however vary widely from one country to another.
5" In  contrast to this  ignorance of  consumer organizationsn the public is
well-acquainted  (52%) with the existence of  comparative  tests  allowinE of
aSsessmentofthequa1ityandthesellingp"i-ffivenbetier,
the,vast proportion of the persons who had heard of the tests  trust  the
published findings,  and one out of  every two state that  their  own behaviour as a purchaser has been influeneed by knowredge of the resurts.
":  ***
there is  still  a lot  that  can be said about the findings of this  survey" f 'should tike  to limit.myself  here to underlining..thai] rccoraing to this
report and the previqus surveys conducted twice a year b-y the Euro-Barrmeter,
consume!_protect:Lcq_ iLs a publi_c centre of irlterest  that ears to be erad gaining in importance.  from one iuiv_ey-Eo-TirE next.
One of the most striking  opinions held by the public about the Commin Market is  that  it  enables consumerb to be better  supplied with goods
This is  an irnportant point  for  our information policy.
B" The analyses
I  shall  deal quickly with the analyses of the findings,  as interesting  as they
are "
A European consumer typology has been created on a computer basis frorn all  the
answers given by each of the 9r5oo persons interviewed"
What struck me personally in  this  analysis is  the fact  that L8g( of the public
fit  into  the category of  ?rgrumblersrr, persons who most frequently claim to
have recently bought goods with which they are not satisfied  or to have been
a victim  of an error  or mistake by a public utility  (waterr gas, electricity, post office  and telephones, ete"),
Furthermore,  29% of the population are sti11 hostile  to Iarge-scale information or advertising"
Now, 18 + 29 equals gLy -  .- wnore -  and even more than half  in  rtaly  and France -  wtro, -a, consumers, glltrcrse or gtrolsly. q9nt.:ql 
" In my opinion,
by natirnal- and
"/"
this is a good indicator wtricir stroura ue" ""rioa"ry ".n":,0"""a_t{-
European institutions.  Whatever the ca'se,; t.4is.,-s-eo,tiqn of .the pu!!ic'
largely- compos.ed of the you+g and educated, should be the subject o.:
regular in-depth comparative  studies"  We, for  our partl  o.re determined
to take account of these findings when drawing up our geireral information
-^];  ^.'  +1r  -^]  i  arr  ^nA  ^hc'rtrats  -n]  i  nrr pvrrvJ  t  vur  J v4u'  1:vrrwJ  qrru  OLIf  COnSUmef  pOIiCy"
In this  sonnsgti nn. T shnrrl ri like  to  draw your attention  to page 155 of  the
;;n;;;"';;;";;;;;i"-"";;;ll"y-uy-country  percentage, or the section or the
population  who thr:ough their  answers'demand sub-stantial changes in  their
snnietv-  Tt is  not without significance that  it  is  mainly the population vvv4vvJ  o  I
of Italy  and France that  are involved "
III"  CONCLUSIONS
It  is  no doubt premature to outline  all  the conclusions whioh the Commission
and the Commission departments on the one hand and the consumer organizations
and national experts on the other,-witl be able to  draw from this  survey"
The findings and the ane"lyses of the findings will  be discussed in  detail
with all  the interested parties  over the next few month-s" The report is  being
sent today to the Governrnents and to the institutions  of the Community"
The author of the report ha-* clrawn a number of  conclusions from the enquiry;
nf enrrnqa fha5s conClusions  commit Only himself,  but they appear tO me tO
'  "^'vu_:  ":""-l:-:.,:  :"""' form a good basis for  discussion;
T rnr  mrr nnr| irelieve that the programme approved last  year by the Council should r  r  vr  llrJ  Par  u
be actively  pursued" The Community must respond to the aspirations of  the
public and of  consumer organizations in  questions such as the informative
labelling  of  goods, which was the subject of a proposal for  a directive  sub-
mitted to the Council in  March, or false  or misleading qdvertising,  door-to-door
selling,  the unit  priee,..consumer  cre{it,  areas in  which proposals for
d'irectives are being dravrn up, and unfair. clauses in  contracts,  a subject which
my departments have begun tr  study"  This is  in  everybody's interest,  even that
of the producers" There has been too much ta.Ik up tr  now of  thetrconsuming
sociptytt"  It  is  high time to  set up the society of ,the consumers.JIONEN  FOR OE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  _ KOMMISSION  OER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
.ISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -  COMMISSION  OES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
,Ml55lONE  DELLE  COMUNITa  eUnOpEE  -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SP  R  F  C  H  E  R  G R  U  P  P  E
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE







Bnuxelles, juillet  1976
SONDAGE SUR rrLE CONSOMMATEUR EUROPEENTT - D6clanation  intnoductive
it ia presse de M. SCARASC|A-MUGi.|OZZA Vice-Fndsident  de la Commission
Jtai tenu i vous pn6senten pensonnellement les n6sultas du sondages quta fait
faine la Commission, dans les neuf pays de la Communaut6 europ6enne, h la
fin de ltann6e denniEne. Et je remercie tout particulibrement  Mn. Anthony Dumont,
pn6sident du comit6 consultatif des Consommateuns,  dravoin bien voulu Otre pn6-
sent h cette conf6nence de presse.
C test la pnemibne fois gulun tel sondage intennational est fait sur ces pnoblEmes.
Avant de n6pondne A vos questions, je voudnais vous dire en quelques mots, sans
entnen dans les d6tails que vous trouvenez dans le volumineux nappont et dans
le n6sum6 du rappont:
- oounquoi nous avons fait faine ce sondage,
- quels en sont les pnincipaux r6sultats,
- quels enqeionements  nous en tinons poun notne action dans le domaine de ltinfonma
tion et de' la pnoteetion des consommateuns.
l.  Pounquoi ce sondaqe ?
Ainsi que vous le savez, clest en avnil 1975 que le Conseil a adopt6, sous fonme
drune n6solution, notre rlPnognamme  pn6liminaine pour une politique de pnotection
et dtinfonma tion des consomma teursrl.
Ce pnognamme  n6sume comme suit les cinq droits fondamentaux du consommateun
eunop6en: dnoit A la pnotection de la sant€ et de la s6cunit6, droit i  la pnotection
des int6rBts 6conomiques, dnoit A la r6panation des dommages, dnoit a lrinfonmation
et A lr6ducation, dnoit A la nepn6sentation.
En m8me temps que ce prognamme  6tait mis au point, mes collabonateuns pn6panaient
b ma demande, au couns de nombneusbs  consultations dtexpents, un pnojet de sondag,
sun dchantillons nepn6sentatifs des populations des neuf pays de la Communaut6, son
dage pontant pnincipalement sun:
- le compontem€1t  des consommateurs dans llexercice de leun fonction dtacheteur:
comment achbtent-ils?, que font-ils stil leun annive dravoin 6t6 tromp6s ou mal
senvi s ? ;
- leur conscience  dlBtne ou de nl6tre pas bien inform6s sun ce qutils ach6tent;
- leurs attitudes A lt6gai'd des divens moyens dtinformation et de la publicit6;
- leuns attitudes i  lt6gand des onganisations de consommdeuns et des tests compara-
tif s;
- leuns attitudes A lt6gand du rrMarch6 communrr.
Soumis au Buneau du Comit6 consultatif des consommateuns au mois dtavnil l9?5 et
ainsi ennichi de plusiq;ns suggestions, le sondage a 6t6 n6alis6 en octobre*novembne
aupnbs de 9.5OO pensonnes envinon.ll.  Les princiPaux r'6sultats
Lrutilit6 dtun tel sondage est double:
- drune pant, les r6sultats montrent ce que le public -ou, pour mieux dire, les
diff6nents publics- pensent des situations qurils vivent d comment les individus
agissent en consdquence; les comparaisons de pays h pays sont ici font utiles'
mais aussi les companaisons suivant le sexe, lrAge, la composition de la famill
le niveau dlinstnuctionr le revenu, €tc....
- drautre pant, les analyses sun ondinateun de lrensemble des n6sultats permettent
de mieux comprendne comment se forment les attititdes du public, quelles sont -en
drautres termes- les variables qui agissent,fans la formation des attitudes et des
opinions.
A. Les r6sultats bruts
Jrai personnelt.frffi"6  de la lecture de ce gnos nappont quelques enseignements
que je me penmets de vous livner.
lo
Envinon un consommateun europ6en sur deux slestime suffisamment bien infonm6:
43010 pour t.;-;;;;  ".rr"t= 
(ameublement,  6quipement m6nagen' etc. ) et 5l ,ls pour
les achats courants dralimentation  (pnis ici i  titre drexemple). ll y a la une pne-
miEne lacune b comble, en tout cas dans centains pays, Puisque cette insuffi-
sace de lrinfonmation est particulibrement ressentie en Belgigue et en lta-lie'
tandis qurelle lrest beaucoup moins en Allemagne et au Danemank.  Dtume fagon
g6ndnale, ce sont les gens ies plus jeunes qui le moins souvent se disent bien
infonm6s.
2" Une cnitique assez q6n6nale A lr6qand de,la puh!i9it6
Seulement||i.it6Jlapportedesinfonmations
utiles aux consommateursll. Prbs de htrit pensonnes sur dix sont dravis que
ila publicit6 fait souvent acheten des pnoduits dont on nra pas vraiment besoinrl
ou querrla publicit6 trompe souvent les gens sun la qualit6 des produitsrr. Enfin
six sur dix estiment que riles marques qui font beaucoup de publicit6 vende'lrtl ;
chen que celles qui en font peu-ou- lren font pas du toutrr'
Ltexamen de la distnibution des n6ponses montre que ce sont les gens les plus
jeunes, les plus ais6s et suntout les plus instruits qui jugent ddfavorablement
ia publicit6. Crest un fait. ll sena sans doute discut6, mais tous les milieux
intln6ss6s savent quril nrest pas nouveau, bien qutil semble gagner en importan-
ce, et pas seulement dans les pays de la Communaut6.
e cnit tion
consomma teuns, la t6l6vision fait figure
honorable, puisque 5O0lo des personneF intennog6es r€pordent qu.relle.in-
bien, eu 6gand sans doute aux excelleiltes mais trop rares 6missions faites
rinformation et la pnotection des consommdeuns;  la nadio vient ensuite (42qi"
pan les quotidiens  (38 0lol et les hebdomadaines ou nevues (310/ol.
lci encone - et de fagon trbs significative - crest le niveau dtinstnuction qui in-
fluence le jugement 6nitique. Comme ce niveau a tendance A st6lever, la critique
nisque de devenin encone plus vive si  lton nty prend pas gande.
Danois, Allemands et Bnitanniques expriment en g6n6ral une opinion plus positive
i  lr6gard desrrmediarlque les Fnangais, les Belges et les ltaliens.
40 Une faible notoni6t6 des onqanisations de conso'rnma teuns,
M"lns de qu"tne personnes suT-Elx au LuxemUoung et au Royaume-Uni, et moins
de une sur dix en ltalie,  peuvent citer le nom dtune organisation de consomma;
teuns.
Le nombne des adh6nents de ces onganisations est trbs faibte, de ltondre de2%
des pensonnes interrog6es, mais une pnopontion  non n6gligeable du ptlblic
(lsato ncertainementrr et 32010 rtpeut-Strerr)  acceptenait de payer une cotisation
de7 dollans par an, (soit environ 3OOfrans belges), pour adh6nen i  une telle
onganisation  ou slabonner A ses publications. Ctest donc le signe que ces onga-







Ltefficacit6 g6n6nale de ces onganisations de consomma teurs est jug6e assez
positive aux Pays-Bas, au Danemank,  en Belgique, au Royaume -Uni et au Luxem-
bourg. Mais le public est tnbs sceptique sur ltinfluence qutelles peuvent avoit
sun les gouvennements.  ll ne mtappantient  pas de dire si  le public a tort ou a rai-
son. La n6ponse senait dtailleuns tnb.s diff6rente dtun pays h lrautne.
5o Contnastant avec cette faible notoni6t6 des organisations, le public connait assez
bien (5290) ltexistence de tests  compel. atifs_ penmettant dtappn6cien la qualit6 et
les pnix de vente des pnoduits. Mieux encone, les pensonnes qui ont entendu par'-
len des tests font confiance, dans leun gnande ma jonit6, aux n6sultats pubti6s et,
dans la pnopontion  drune sur deux, d6clanent que leun pnopne compontement dtache-
teun a 6t6 influenc6 pan la connaissance des n6sultats.
ll y aunait encone beaucoup i,  -e sun les n6sultats de ce sondage. Jevoudnais  me
limiten ici A soulignen que, su  int ce nappont et les pn6c6dents sondages semestiels
de IIEURO-BAROMETRE,  bJ  lpction des consommateuns  est un c
du oublic qui panait oaonen pnr  ssivement en impontance de semestne en semestre.
Llune des images les plus fnap  .tcq rlu Mnnch4 commun, dans le public, crest qutil
penmet un mei lleun appnovis;c  nent des consommateuns. Ctest lh un point impon-
tant pour notne politique dtinfc  a ;iorr,
B. Les analvses
Je passenai napidement sun les analyses des n6sultats, pour int6nessantes qurel!es
soient.
Une typologie des consommatel .s a 6t6 6tablie sun ondinateun, en fonction de lren-
semble des r6ponse donn6es pai" chacune des 9.5OO pensonnes intennog6es.
Ce qui mla personnellement frapp6, dans cette analyse, crest le fait quelETo du
public entne dans la cat6gonie des lrngleunsrl,  des gens qui disent les plus fn5quem-
ment qutils ont fait r6cemment  ltexp6nience dtachats non satisfaisants  ou ont 6t6
victimes dlune erneun ou dlune faute de la pant drun service collectif (eau, gaz,
6lectnicit6, poste et t6l6phone, etc. . . . ).
D tautne pant, encone 29010 de la population constitue une fnaction tnbs hostile aux
gnands moyens dtinfonmation et/ou A la publicit6.
18 + 29 cela fait pnbs de!a mbiti6 du public en movenne. dans ltensembleje  la Commu-
naut6, -.et m6me plus de la moiti6 en ltalie et en Fnance -,  qui, en tant que consom-
mateun, cnitique ou conteste fontement notne type de soci6t6 dite Itde consommationfr.
Clest, i  mon avis, un bon indicateun qui m6rite drStne consid6n6 avec s6nieux par'
les institutions nationales et er' ,:p6ennes. En tout cas, cette cat6gonie du public,
compos6e de gens pl0tot jeunes t assez instnuits, devnait faire ltobjet dt6tudes com-
paratives approfondies et n6p6'es.  Nous sommes, guant ir nous, bien d6cid6s A tenin
compte de ces n6sultats dans |  'labonation de notre politique dtinfonmation g6n6nale,
dans notne politique A lr6gand c'  ia jeunesse et dans notne politique i  lr6gard des con-
sommateuns. A cet 6gard jratt;  -: panticulibnem€1t  votne;attention sur la page 155 du
nappont, qui pn6sente le pounc  age par pays des cat6gories de la population, qui,
dtapnbs leuns n6ponses, demar  :rt des mutations.substantielles dans leun soci6t6.
llntest  pas sans signification,  'l stagisse suntout des populations  en ltalie et en
Fnance.
I ll.  Les enseiqne ments
ll est sans doute pn6matun6 de d6gagen tous les enseignements que la Commission
et ses senvices, dlune part,  les onganisations de consomma tion et les expents na-
tionaux, dlautne pant, vont pou\"'oin tiner de ce sondage. Ctest au couns des pnochains
mois que les n6sultats et les anelyses des n6sultats senont discut6s en ddtail avec tous
les int6ness6s. Le nappont est':nvoy6 aujoundthui m8me aux gouvernements  et aux
institutions de la Communaut6.4
L,lar$qr &r r.Wont a dEgryS de ceefie ,ennnr/Bne  sm aartafrn'rqor#s & corcfltgiqf
qsi, bicro sr$tomdu", nrengaggo! qn'€ ilrE'i" ,mis qLi me praisswlt lufresti'&nx" l{le blln-
nc base de disaussfon.
,t, m*e parailt mntarin" qerant i  moi, 4r,re la rda;l,isa*fisa dr,pfiqF anmlsc dFp{'omta lrryl
d*r5,g1" p*  ,le gh1trs;i{'eit Sse por#s,Uvi actlitdasunsru Ailrif, sragi,eser p,rr eo<tnplg
de ir€tfr4|semqFE imforrnatif des produrits alit|wnta,ir'f. , ,tr{ silrj€fi drlque{ Nfi€ pn€p:ocltlql
de d,irea$*,.i 6,t€ tnansrnisc ^alo Cons.eil au lamis da ma rrs detqriegnr ou srnGff{} dc la
proOf iA*  e qc ,fonpsitse, de I.a lrsraf,e,& &roici.le'o .dcs prix g lirrrltd^r 4l
cr.6dit fi ila consffimation"  d*mai,nes d.arm l-squefls rdcs proglsit,ions do diroctlv{t
r**.t o, g",€pmatiwr,  de€ clan s-€5 abrcsivcs &  ,cwrsats" dmtrai|rre quo ltl€! ggrvlcet
ont csrrwmntd i  Ctudiern l.a C,,omnruunnace6 dofit r{pole+  annr aspirati*rns du pl$llC Ct
desorganisatiry..,rs  de comsommateurs.  l'l y!ade  ilrimt€mBt do tr}u6r el dtp pr0ductcunr
*r*-r8  ".. 
,*r.a tnop panlEo fusgu{,ici &tllasocii€t€de  c'cfisomrflationl{. lf 6St
gran temps drorganiser la soci6t# des crylsotrflna t4*!r5.